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In April 2020, Department of Biochemistry received the sad news that Honorary professor
Kusaka Takashi had passed away. As a professor at Department of Biochemistry at Kawasaki
Medical School, he had not only contributed a great deal to medical education but also succeeded in
identifying lipid component which is specific to the Mycobacterium leprae in Hansen’s disease and
revealed its chemical structure.
Speaking of Hansen’s disease, as one of infections which afflicted humanity, its history has come to
draw some degree of attention again since our facing the difficulties of the Covid-19 in 2020. In this
paper, first I introduce the history of discrimination against Hansen’s disease and then refer to the
transition of the term from “leprosy” to “Hansen’s disease” by way of example to eliminate the
discrimination註1). Specifically, I develop the argument citing Sherlock Holmes’ The Blanched Soldier
(1927), which story is related to “Hansen’s disease” and includes some discriminatory expressions
against the patients. This consideration reveals what relationship there is between literature and the
discriminatory expressions.
Next, I deal with the compulsory segregation policy, which started around 1930 in Japan and but
was not abolished even after the WW2. Behind such national neglectfulness was so-called “theory to
eliminate the weak”, which means the patients’ human rights were relatively disrespected in favor of
the more immediate needs of rapid economic growth. Last, I quote a poem composed by Kamiya
Mieko in 1943 in order to expect to help us introspect to our own minds. Here, I would like to pay my
final respect to Honorary professor Kusaka Takashi and share the opportunity to think the history of
Hansen’s disease especially with the younger generations.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sir Arthur Conan Doyle: The Case Book of
Sherlock Holmes, The Blanched Soldier. New
York, Book of the Month Club. 1994
(Copyright 1927 by George H. Doran Co.
Copyright renewed 1955 by Adrian M. Conan
Doyle and Lena Jean Annette Conan Doyle.
This edition was specially created for Book of
the Month Club in 1994 by arrangement with












































































In front of me was standing a small, dwarf-like
man with a huge, bulbous head, who was
jabbering excitedly in Dutch, waving two
horrible hands which looked to me like brown
sponges. Behind him stood a group of people
who seemed to be intensely amused by the
situation, but a chill came over me as I looked at
them. Not one of them was normal human
being. Every one was twisted or swollen or
disfigured in some strange way. The laughter
of these strange monstrosities was a dreadful
thing to hear. pp. 70-71
４）Ⓐを参照した。
５）具体的には，「茶いろの海綿みたいな気味のわる
い両手」，「背筋がぞっとした」，「まともな人間
はいない」，「奇妙な不具」などの記載がある。
６）ここで参照したものは，書誌情報としてはⒶと
同様だが，改版後の2009年102刷のものである。
７）Ⓑコナン・ドイル（深町眞理子訳）：シャーロッ
ク・ホームズの事件簿．東京，東京創元社．
1994年（1991年初版）を参照した。（なお混同を
防ぐために，以下での言及に際してⒷとする）
８）Ⓐとの比較では，Ⓐ「背筋がぞっとした」をⒷ
「冷や水をあびせられた」，Ⓐ「まともな人間は
いない」をⒷ「五体満足な人間がいない」，Ⓐ「奇
妙な不具」をⒷ「奇形があった」としている。
９）上記Ⓑの485ページ
10）ここで参照したものは，書誌情報としてはⒷと
同様だが，改版して2017年「新版」として出さ
れているものである。（なお混同を防ぐために，
この新版を以下での言及に際してⒸとする）
11）Ⓑとの比較では，Ⓑ「奇妙にねじれたり」をⒸ
「妙な具合にねじれたり」，Ⓑ「奇形があった」
をⒸ「欠損があった」など変更を加えている。
12）コナン・ドイル（日暮雅通訳）：新訳シャーロッ
ク・ホームズ全集，シャーロック・ホームズの
事件簿．東京，光文社．2007年（初版）を参照
した。
13）該当箇所を省略せず引用する。「目の前に，頭ば
かりがおおきい，やけにちっぽけな男がいて，
凄まじい勢いでわけのわからないことをわめき
ながら，茶色のスポンジみたいに見える両手を
振り回していた。その後ろにもひとかたまりの
人間がいて，おもしろそうに見守っている。み
んな，おかしな具合に身体がねじれたり膨れた
りゆがんだりしてる。それに，いっせいに笑っ
ているんだよ。」とのみ記載している。
14）ダニエル・スタシャワー，ジョン・レレンバー
グ，チャールズ・フォーリー(日暮雅通訳)：コ
ナン・ドイル書簡集．東京，東洋書林．2012年
によれば，母親へ宛てた手紙で何度もランセッ
トが登場している。例えば，1882年バーミンガ
ムからの書簡では，「今週の《ランセット》誌に
載った，白血病について書いた僕の論文を見ま
したか？」。
15）この詩は，神谷美恵子のいくつかの書籍で確認
できるが，ところどころ漢字の表記などにバラ
ツキがみられる。ここでは以下を参照した。神
谷美恵子：うつわの歌 新版．東京，みすず書
房．2014年．22-24ページ
12 川崎医会誌一般教，46巻(2020)
